




The EU Enlargement and Labour Migration : 
A Case Study on the Conﬂict Between
a Latvian Company “Laval” and Swedish Trade Unions
 HONDA Masako　
Abstract
　Ten countries in 2004 and two countries in 2007 have newly become members of the 
European Union.   Those twelve countries are much poorer than old member states and Latvia 
is the third poorest of the twelve.  Economic theory of international migration tells us that 
labour will move from a country with low income to a country with high income, if barriers 
between the two countries are eliminated, so that the wage rate of both countries will converge 
to the same level, but the theory does not describe what will happen in the process of such a 
convergence.  This article is a case study on the conﬂict between a Latvian Company “Laval” 
and Swedish Trade Unions in order to provide an example of what conﬂict would be like when 
a poor country has become a member in the EU enlargement process, and to consider what it 
implies regarding EU integration. 
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 3  ）購買力基準（Purchasing Power Standard, PPS）とは，物価水準の違いにかかわらず，各国の実質
的な経済力を比較するための単位である。OECDや EUの統計で用いられる。
 4 ）Central Statistical Bureau of Latvia（2008），p. 27.

























































































































 6  ）一般には為替レートの変化も国際労働移動に影響を与える。とりわけ近隣国の場合，為替レートの
大きな変化は労働移動を急増させることがある。例えば，昨年，円高・ウォン安で，韓国人の就労目
的での日本への入国が急増したという報道があった。EUの経済・通貨同盟（EMU）への加盟を目指











































スウェーデン ラトビア EU15カ国 EU27カ国
2004年
出所：Eurostat提供のデータより作成。






































 8  ）イギリスとアイルランド，スウェーデンの過渡的措置の相違については，Doyle（2006）を参照した。
Doyle の論文では，各国が選択した過渡的措置の相違が整理されている。
 9 ）Doyle（2006），p. 8.






























































2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年
（C）ポーランド 16,667 15,511 13,878 13,412 14,664 17,172 22,410 28,909 34,733 
　リトアニア 574 727 943 1,102 1,451 2,071 2,821 3,613 4,408 
　ハンガリー 2,988 2,727 2,463 2,303 2,309 2,349 2,560 3,104 3,862 
　エストニア 1,554 1,662 1,768 1,906 2,155 2,371 2,588 2,809 2,994 
（A）ラトビア 694 780 858 934 1,072 1,217 1,470 1,677 1,943 
　チェコ 433 471 527 566 581 609 715 845 1,102 
　スロバキア 349 363 400 415 505 559 656 781 914 
　スロベニア 625 627 539 509 520 529 537 574 619 
　キプロス 104 101 92 87 93 94 121 154 189 
　マルタ 51 52 54 52 55 55 58 62 69 
A10諸国合計 24,039 23,021 21,522 21,286 23,405 27,026 33,936 42,528 50,833 
　ルーマニア 2,949 2,495 2,327 2,343 2,360 2,371 2,252 4,442 6,536 
　ブルガリア 1,002 805 796 805 810 834 828 1,838 2,655 
A2諸国合計 3,951 3,300 3,123 3,148 3,170 3,205 3,080 6,280 9,191 
A12諸国合計 27,990 26,321 24,645 24,434 26,575 30,231 37,016 48,808 60,024 
外国人人口 477,312 475,986 474,099 476,076 481,141 479,899 491,996 524,488 562,124 
総人口 8,882,792 8,909,128 8,940,788 8,975,670 9,011,392 9,047,752 9,113,257 9,182,927 9,256,347 
総人口に占める
外国人の割合
5.37％ 5.34％ 5.30％ 5.30％ 5.34％ 5.30％ 5.40％ 5.71％ 6.07％
総人口に占める
A10諸国の割合
0.27％ 0.26％ 0.24％ 0.24％ 0.26％ 0.30％ 0.37％ 0.46％ 0.55％
総人口に占める
A2諸国の割合
0.04％ 0.04％ 0.03％ 0.04％ 0.04％ 0.04％ 0.03％ 0.07％ 0.10％
外国人に占める
A12諸国の割合
5.86％ 5.53％ 5.20％ 5.13％ 5.52％ 6.30％ 7.52％ 9.31％ 10.68％
（B）ラトビアの
総人口
2,381,715 2,364,254 2,345,768 2,331,480 2,319,203 2,306,434 2,294,590 2,281,305 2,270,894 
　（A）/（B）　（％） 0.03％ 0.03％ 0.04％ 0.04％ 0.05％ 0.05％ 0.06％ 0.07％ 0.09％
（D）ポーランドの
総人口
38,653,559 38,253,955 38,242,197 38,218,531 38,190,608 38,173,835 38,157,055 38,125,479 38,115,641 
　（C）/（D）　（％） 0.04％ 0.04％ 0.04％ 0.04％ 0.04％ 0.04％ 0.06％ 0.08％ 0.09％





















2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年
アイルランドにおける
A10諸国民数
n.a. n.a. n.a. n.a. 43,500 94,000 147,900 178,504
イギリスにおけるA10
諸国民数
94,792 105,048 93,340 122,465 120,999 219,797 357,468 609,415
EU15における A10諸
国民数
706,295 755,334 833,181 892,608 949,548 1,195,850 1,504,957 1,910,370
アイルランド総人口に占
めるA10諸国民の割合
n.a. n.a. n.a. n.a. 1.07％ 2.26％ 3.47％ 4.09％
イギリス総人口に占め
るA10諸国民の割合
0.16％ 0.18％ 0.16％ 0.21％ 0.20％ 0.37％ 0.59％ 1.00％
EU15総人口に占める
A10諸国民の割合
0.20％ 0.21％ 0.23％ 0.24％ 0.25％ 0.32％ 0.40％ 0.49％






15 ）表3‒2は European Integration Consortium（2009c）から抜粋した数値に若干手を加えたものであ









































































































政党名 議席 得票率 議席
Moderata Samlingspartiet（穏健派連合） 16 52.2 97
Centerpartiet（中道政党） 2 6.5 29
Folkpartiet Liberalerna（自由党） 3 8.7 28
Socialdemokraterna（社会民主党） 7 21.2 130
Vänsterpartiet（左派政党） 1 3.7 22
Miljöpartiet（緑の党） 1 4.2 19
Kristdemokraterna（キリスト教民主党） 1 3.1 24
Övriga（その他） － 0.4 －




2003 2004 2005 2006 2007
出生数 128 150 144 138 150 
死亡数 （73） （69） （66） （68） （66）
人口流入 599 707 727 840 694 
人口流出 （579） （616） （578） （593） （616）
人口純移動 94 179 219 317 160 
年初の人口 9,631 9,725 9,904 10,123 10,440 
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